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The  Connission has  approved a  draft  Council
recornnendation  on action against audio-visuat piracy.
Audio-visuat piracy is the unauthorizeci  copyinE foi  ccm-
mercial purposes of  recordings of all  kinds -  sound records,
videotapes, films for cinena showing, radio and fl/ broadcasts'
and some software.  Broadlyr it  covers the naking, import-
ation, distribution and sale or rental of illicit  recordings'
The itlictt  actJ.vity to  be combated being an interna-
tional  one, action against it  has a specifically  community
aspecE.  The Comrunity system, making for  freer  intra-
Conutunity  movement of goods, carries the obligation to ensure
that the easing of custqrs procedures is not turned to fraudu-
lent  use and that the lawfulness of  goods imported into  the
connrunity fron third  countries is  guaranteed by coherent and
effectlve measures. In  considering developnents with regard
to copyright; both at national and at Corwtunity level, in the
debate on the Green Paper the connission has just  brought
outZ, it  will  be essential to give thought to what can be done
to  j.ncrease the effectl-veness of the procedures and penalties
applying in  respect of  pirates  and peddlars or  pirated
products.
In  the early  1980s receiBts from sound-record  pirating
were calculated at  1500 nrillion do}Iars, 15t of the legitimate
traders world turnover.
Estimates vary of the video and cinema industrieer losses
from piracy.  rn Britainr  the comtunity country with the most
tape recorders, the market share of illicit  tapes was put by
the British  Governinent in early 1984 at two-thlrds of the Ie-
gitinratemarket.Iegislationhavingbeenpassed,theGovern-
ient  reckons that pirate tapes now account for  lees than 35t
of the market and that this share will  diminish further.
Piracyisharmfuleconotically,harmfulsociallyand
harmful to the arts.
Farfromo.peratingseparatelylitsundesirableeffects
are closely inCerconnected. First,  as it  is  confined to
recordings already popular, it  sidesteps the risk involved  Ln
launching any tt.t  }".o.ding.  Secondly, it  pays nothing in
respect of  copyright, of  performing rightsl  of  artistic  and
technical processingr or of taxation'
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Consequentlyr  Lt offere stlff  cm;rtition  to ttrc
production, atstrtuution and showing of clnena fiLusr to ths
radio and TV networkg and to the reeord and vldeotaPe
industry. so Lt has had .much to do with dhe latterrs
declining sales since 1979 both on the .i.nternal comurnity
narket (itrere wholesale sales feII  fro  2201 nillion  dollare
in  1979 to 1784 nilLion in  1981 ) and for exlnrt to thlrd
countriesr British exports of digcs" fot  instancer rta{,-Ln
1981 at 513.5 million com;nred with €19.3 adllion in  1979.
As well as deiriving the authors and peformers of part of
their earnings for work they have already doler piracy Poaes a
threat to their future emplolment and what they could earn
from it,  since the extent of that enplolznrent  and earninge
depends on how much the lawful producers can thenselvea earns
if  they earn less, they have to cut tnck on their  operatl,onsr
and on=the capltal spending needed to produce really good
recordings. 
r
The comission therefore ProPoses that the council ldopt
the following reconnendation:
llenber States
( 1 )  willr  if  they have not already done so, ratify  ii
international  .conventions calculated|bY  the provisior
theynakeforreciprocl-ty,tofacill.tatethetakingof
proceedings against acts of  audlo-visual piracy'  in
larticular  the Rome Convention of  26 October 1961. the'
.  Geneva Convention of  29 Octobet 1971, and the Brusgels
Convention of  21 NlaY 1974; 
.r
(21  willr  pursuant to  international  conventions aubscrl'bed to
ortobesubscribedtobythen,sostrenghthentheir
dotesticandinparticulartheircriminallawasto
afford  the competent authorities  all  necessary facilities
for  tracing  arrd establishing  acts of piracy'  and the
courts the necessary legal  arnoury for  dealing with  these
in  a manner cal.culated effectively  to  deter;
(3)  will  issue to  the goverruneRt departnents concerned and
thefraudinvestigationauthoritiesallappropriate
instuctions  with a view to Promoting close cooperat,ion
between them in  combating audio-visual piracyi
(4)  will  institute  a systematic policy  of  cooperatLon between
the authorities  and the persons in  the occupations
concerned for  the purpose of  keeping abreast of
developments in  connection with Piracy and regrularly
adjusting fraud prevention, detection and retribution
methods accordinglYi
(5)  r*ill  nake it  rheir  policy,  in  consultation with thc
internationalintel]-ectualpropertyorganizationsrto








(6)  wiLl consider Ln the context of the current national and
Comunity dlscusalong on copyrJ.ght any proposal for  a
conventlon, enactment or other instrunent that could help
to deal properly with the Broblensr and in particular  any
way to  nake the procedure and penalties ln  respect of
ptrales and pedldllars of pirated producte nore effectLve.
llhe Couul.sslon
ln  drawing uP its  Green Paper on present copyright
.  problens will  congider what steps can be taken at  Com-
munLty level to  make for  Bore effective action against
:  piracyr and will  in  the llght  of reaction to the Green
'  paper suhrlt appropriate proposals to the Councll, Pos-
sibly  in  thg  form  of  blnding  legal  instrunents.
i.*  r
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'BruxeItes, mai 1984
La Lutte contre La piraterie audiovisueLIe (1
La Commission a approuv€ un projet de recommandation  du.ConseiL concernant la
lutte contre ta piraterie audiovisuetIe.
La piraterie audiovisueL[e  consiste dans ta copie non autorisde, i  des fins
commerciales, drenregistrements  de tous genres: phonogrammes, vid6ogrammes,
fi Lms destin6s aux saLLes, 6missjons de radio-t6l6vision et certains togiciets.
ELIe couvre, au sens Large, ta fabrjcation, Itimooqtation.. ta distribution et
fa vente ou La tocation des enregistrements  i LIicites.
€tant donnd te caractdre internationaI de Iractivitd il.Licite quriL sragit de
combattre, ta tutte contre La piraterie p16sente un aspect spdcifiquement commu-
nautaire. Le cadre communautaire,  qui faciL"lte ta Libre circuIation des marchan-
dises A Ltint6rieur de la Communaut6,  implique une obLigation drassurer que
ItaLL6gement  des proc€dures  douanieres ne soit pas utiLisA i  des fins frauduIeuses
et que Ie canactdre L6gitime des marchandi ses import6es dans La Communaute  en
provenance  des pays tiers soit garanti par des mesures cohdrentes et efficaces'
Dans te contexte de lrexamen de tt6volution du droit drauteur, & [a fois au
niveau nationat et au njveau communautaire, [ors de La discussion i  IaquelLe donnet
Iieu le "Livre vert" que Ia Commission vient de presenter (2), it  sera in-
dispensabLe 6tudier les possibiLit6s dfam6tiorer Lrefficacjt6 des procddures  et
des sanctions appLicabLes aux pirates et aux trafiquants de produits piratCs.
Au debut des ann6es 80, Les recettes de la p.iraterie des phongsrammes  ont 6te
6vatu6es A 1500 milIions de dotLars, soit 15'l du chjffre dtaffaires  mondiaL  du
commerce  169'itime.
Quant aux pertes que Lrindustrie des vid6ogrammes et trindustrie cin6matographique
subissent du fait  de ta piraterie, Ies eStimations sont assez vari6es, Au Royaume-
Un'i, te pays de [a Communautd ou [a p6n6tration des magndtophones est [a ptus
importante, La part du march6 des bandes i t tdgjtimes const'ituait, seton Lrestimatic
du gouvernement britann'ique, au d6but de L'ann6e 1984, Ies 2/3 du marchd t6g'itime.
Aprds Lradoption  de mesures t6gislatives, Ie gouvernement britannique estime que
Les bandes pirates correspondent  A mojns de 35 Z du marchd et que cette proportion
diminuera encore A travenir,
La piraterje a des consdquences  n6gatives sur le pLan 6conomique,  au po'int de vue
social. et i  Ir6gard du maintjen et du d6veLoppement de La cuLture,
Loin dr€tre inddpendantes, ces cons6quences stenchainent rigoureusenent'
Ne S'exergant qu-u-irt Les enregistrements qui sont consac16s par Ia faveur
Ju pubLic, La piraterie 6vite dtabord Le risque que comporte te Lancement
de chaque enregistrement  nouveau. Ensuite, eLIe ne supporte pas Le. cotit
des droits drauteur, de ['interpr6tation,  de la mise au point artistique
et technique et Oe ia fiscatit6. IL en risuLte qure[te concurrence durement [a
ffc6ra-8-,ilFtr
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de cin6ma, tes organismes de radiont6L6vision et trindustrie des phonogrammes
et des v'iddogrammis. Crest ainsi quteL[e nrest pas 6trangAre"A  La chute dcs
ventes que cette industrie a connue depui s 1979, tant sun te march6 intdriefuf
cle La Communautd (otr [es ventes de gros sont pass6es de 2.201 q.i,.ttiona de
doLfars en 1979 e 1"?84 mjil.ions en 1981) qu'A Irexportation Uehi tes pays
it',;tiers, Les exppt.tations britanniques  de phonogrammes, par exempLea ont^6t6
:de 13r5 miILions de livres sterIings en 1981 contre 1913 mitIionsren 1979.
hn mpme temp5'gu,eLLe plive Les acteurs et les interpr0tes drunerpoftie  de [a
rdmunSration du travajL qutiLs ont d6jA effectu€, [a piraterie compronet Leur
f r':l::,it, t, l.t*i.t.ieUf et  leS feSSOuf CeS qut'i L pOUf f ait  LeUf pfOCUfef r  En ef fCt,  LC
ni'",eau de r,lt ernpLoi et de ces ressources d6pend des recettep que Ies producteufs
Legitimes sont A m€me dtobtenir. La rdduction de [eurs recettes les amdne A rdduir
terrr acrivitd et se r6percute n6gativement  sur te niveau des investissements  qui
dev; icni: €tre financds surtout pour obtenir des enregistrements  de quaLit6'
La rjon;rn ju:rio:-r propose donc au Consei [  [ | adoptation de La recommandation suivante:
l"es 5,i i:.; s membres
1" la':ifieront, S,its ne L'ont pas encore falt,  Ies conventions internationates
susceptibLes,  par Ies €L6ments de 16ciprocit6 qutettes comportent,  de faciLiter
trengage,rent des proc6dures djrig6es contre Leq actes de piraterie audio-
, visuiLLe et, notamment, La Conventjon de Rome du 26 octobre 1961, [a Conventiot
de Genave du ?9 octobre 1971 et La Conventjon de BruxeLtes du 21 mai 1974;
2. renforceront,  dans te cadre des conventions internationes  auxquetIes iIs ont
adh616 ou adhdreront,  Ieurs legisLatiorU nationaLes, notamment p6naLes,  de
fagon A donner aux services comp6tents  tous tes moyens n6cessaires pour re-
chercher et constater les actes de contrefagon et aux autorit6s judiciaires
Les armes juridiques indispensabtes pour Ies r6primer drune maniAre dissuasive
et effi cace;
3, donneront  aux administrations concerndes et aux servjces compdt6ots pour Ia
r€'pression des fraudes toute instruction opportune  pour que srinstaure et se
ddvetoppe entre eux une 6tro'lte coopdration  dans La Lutte contre Ia piraterie
audi ov'i sue t te;
4. mettront en oeuvre une poLitique systematique  de coopdration entre [es ad-
ministrations et tes professionnels en vye de suivre ItAvo[ution du ph6non0ne
de La piraterie et dtadapter constamment A iette 6voLutjorl Les technjques  de
prdvent'ion, de d6tection et de r6pression des actes frauduLeux;
5. poursuivront, en Liaison avec Ies organisations internationaIes  de ta pnopri€tO
inteltectueLLe,  une poLitique de mise ir dispos'ition des Etats et des titutaires
de droits de toute information sur Les LdgisIations et Ies jurisprudences  en
matiCre de piraterie audiovisueLte;
6, examineront dans Le contexte des discussions actueLIes concernant Le droit
drauteur aux niveau nationaL et communautaire toute proposJtion drordre
conventionneL, [69isLatif ou autre quj pourrait contnibuer i  une sotution
ad{quate des probLdmes et, notamment2 toute possibitit6 dramdLiorer treffi-
cacitd des procddures et des sanctions apptJcabLes aux pirates et aux tra-
fiquants de produits copi6s,
De pLus, ta Commission decLare qureLLe
- examinera,  dans Le cadre de Lr6LabOfatiOn dtun "Iivre vert'r Sur Les
probLdmes actuets dans Le domaine du droit drauteur, [es mesures Qui peuvent
€tre pr.ises, au niveau communautajre,  pour rendre pl'us efficace Ia tutte
contre ta piraterje audjovisueLte et, suite aux 16actions que suscitera
[e "tjvre vert", soumettra au ConsejL deS prOpOSitiOnS apprOpri6eS'  :'
6ventueItement  sous ta forme dr instrurnents juridiques contraignantS'